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に，ようやく国王ジョージ 2 世からFH設立のための勅許状The Royal 
Charter, Establishing an Hospital for the Maintenance and Education of Exposed 
and Deserted Young Childrenを得るに至るのである。その後，1741年，
コーラムは，FHの理事ら（Governors）彼らは主にFH設立に協力した
貴族らの中から選出されたとともに，ロンドンのハットン・ガーデン
（Hatton Garden）という場所に，FHを開設する（Foundling Hospital 1740; 
18世紀イギリスにおけるロンドン・ファウンドリング・
ホスピタルに関する社会学的一考察36





済（the statutory relief system）と私的救済（voluntary charity）の 2 つの方
法によって行われていた。前者は当時の行政単位であった各教（会）区
（parish）における公的救貧法制度（the Poor Law system）のもとで行われ，
後者は民間の慈善活動により行われていた（長谷川 2014: 33; Howell 2014: 
9; Innes（[1996] 2016: 141-148）。特に後者の慈善活動は，主に民間のチャ
リティ活動として展開されていた。チャリティ活動とは，「民間人による，
非営利の，弱者救済のための自発的な慈善活動」として定義することがで
きよう（園井  2019: 44）。FHは，創設者のコーラムが，貴族らから寄付を
募った上で設立したものであり，その後の運営は民間のチャリティ活動の
一環として展開された。

















の約200年間にわたり，総計約 2 万 7 千人の児童の養育および教育が行わ
れた。FHが1953年に閉所した背景には，第二次世界大戦後に主にアメリ
カやイギリスで発展した，精神分析学および母子相互作用論の研究が影響
を及ぼしていると考えられる（Amos et al. 2006: 23; Howell 2014: 13, 24, 31-






Table 1. Tax-based and "Voluntary Charity" Expenditure Estimates 1696-1796 in £ 000s.
1696 1738 1796
公的救済（Tax-based expenditure）
　救貧税（Rates） 40 90 245
私的救済（Voluntary charity expenditure）
　非国教会信徒の集会（Dissenting meeting） － 31 －
　ロンドンの（民間）会社（London companies） － 26 75
　水先案内協会（Trinity House） － 6 －
　慈善基金団体等（Miscellaneous endowed charities） － － 150
　慈善養護施設等（Hospitals etc.） 45 79 75
　チャリティ学校（Charity schools） － 18 10
　その他（Other miscellaneous） － － 9
　個人による慈善（Private charities） － － 150
　友愛組合（Friendly societies） － － 36
Source: The data and description are based on Table 7.1 in Innes, Joanna. [1996]2016. "The 'Mixed 
Economy of Welfare' in Early Modern England: Assessments of the Options from Hale to Malthus 





（a sense of trust）というものは，乳児における自我同一性（ego identity）
の基本的感覚を形成する，と考えられたからである。この影響を受けて展
開された母子相互作用論の研究においては，Bowlby（[1969] 1982: 337-













を終えることになった（Howell 2014: 33; Pugh 2007: 165）。
1.3　先行研究と本稿の位置づけ
　FHについては，これまで国内外において広範な研究がなされているが
（Howell 2014；川北  1990；小林  1986；小林・齊藤  2011；McClure 1981; 
Nichols et al. 1935; Pugh 2007; Riding 2010; Sheetz-Nguyen: 2012; Wagner 
2004；山口  2000；吉村（森本）2015），これらの研究は，主として創設
















































えで検討することにしたい。即ち， 1 ）1741年 3 月25日の，最初の児童
の受け入れ期（The First Year in 1741）， 2 ）くじ引き受け入れ方式の時期
（The Lottery System: 1742-1755）， 3 ）全児童受け入れ方式の時期（General 
















　　. . . At Eight o' Clock the Lights in the Entry were Extinguished, the outward 
Door was opened by the Porter. . . . [I]m[m]ediately the Bell rung and a 
Woman brought in a Child. The Messenger let her into the Room on the 
Right hand, and carried the Child into the Stewards Room where the proper 
Officers. . . were constantly attending to inspect the Child. . . . The Child 
being inspected was received Number'd. . . . The Woman who brought the 
Child was then dismissed without being seen by any of the Govrs. or asked 
any Questions whatsoever. Im[m]ediately another Child was brought and so 
continually till 30 Children were admitted 18 of whom were Boys and 12 




















　　About Twelve o' Clock, the House being full the Porter was Order'd to 
give Notice of it to the Crowd who were without, who thereupon being a 
little troublesome One of the Govrs. went out, and told them that as many 
Children were already taken in as Cou'd be made Room for in the House and 
that Notice shou'd be given by a Publick [sic] Advertisement as soon as any 
more Could possibly be admitted. And the Govrs observing seven or eight 
women with Children at the Door and more amongst the Crowd desired 
them that they wou'd not Drop any of their Children in the Streets where 
they most probably must Perish but to take care of them till they could have 
an opportunity of putting them into the Hospital which was hoped would 
be very soon. . . . On this Occasion the Expressions of Grief of the Women 
whose Children could not be admitted were Scarcely more observable than 
those of some of the Women who parted with their Children, so that a more 

























れ方式期（1741年 3 月25日から1756年 3 月）までに受け入れられた児童数






















Figure 1. Nathaniel Parr after Samuel Wale, An Exact Representation of 
the Form and Manner in Which Exposed and Deserted Young Children Are 
Admitted into the Foundling Hospital , 1749.









































































についてみる。上述したように，1756年 6 月 1 日から1760年までの間に受
け入れられた児童数は合計 1 万4934人であったことを考慮すると，FHは，
Figure 2. Henry Nelson O'Neil, A Mother Depositing Her Child at the Foundling 
Hospital in Paris, 1855.
Source: The Foundling Museum (Art UK).


























Table 2. The Number of Children Received into the Foundling Hospital: From 








里親委託等b 施設c 実親引取り 死亡d 就職e
14994a 6293 5929 364 8701 75 8465 161
Source: The Gentleman's Magazine, 1760. 30: 201.
a  1 万4994人中1756年 6 月21日以降1759年12月までの受け入れ児童数は 1 万3610人である。
b 里親委託等（Alive in the country）とは，地方の里親に授乳等のために委託された乳幼児数を指す。
c 施設については，ロンドン・ファウンドリング・ホスピタルはイングランドの地方都市北
部のアックワース（Ackworth），西部のシュルーズベリー（Shrewsbury），南部のエイルズベリー



























Male Female Male Female
0 － 1 168 148 135 122
1 － 4 97 95 87 87
5 － 9 38 44 31 30
0 － 9 277 263 235 222
Source: Extracted from Table 7.19 in Wrigley, Edward Anthony, and Roger S. Schofield. 1989. The 
Population History of England, 1541-1871: A Reconstruction. Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 248-249.




教区は以下の通りである: Alcester (Warwickshire), Aldenham (Hertfordshire.), Banbury (Oxfordshire), 
Colyton (Devonshire), Gainsborough (Lincolnshire.), Gedling (Nottinghamshire.), Hartland (Devonshire), 
Methley (West Riding of Yorkshire), Shepshed (Leicestershire), Southill and Campton with Shefford 






























































 1 ）新約聖書「ローマ人への手紙」（ 6 章23節）には「罪の報酬は死です。
しかし神の賜物は，私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちで
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